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H. G. ウェルズ『透明人間』における 
ウエストエンドの服装描写
















H. G. Wells’s The Invisible Man is normally classified as a science fiction, and therefore, the protagonist’s (the Invisi-
ble Man) clothing hunt has scarcely been taken notice. However, looking for proper clothing, the Invisible Man wanders 
about the West End and sneaks into an emporium and a costumier whose locations are clearly mentioned in the text. This 
essay traces the Invisible Man’s clothing hunt in the West End and claims him as a competent shopping guide for man’s 
clothing. 
Wells offers the Invisible Man all of the entertainments that the West End could offer; sightseeing, shopping, theatres 
and dining. Invisible, naked and shivering in cold, the Invisible Man translates his experiences of these entertainments 
into a variety of valuable information for tourist which regular guidebooks could not offer. In particular, he teaches us 
good emporiums for male shoppers and reasonable costumiers in Covent Garden. These descriptions indicate that even 





























































































































































































（1836-1911）が雑誌『ファン』に掲載した詩「透明であることの危険」（‘The Perils of Invisibility’）（掲
図２ピーター・ロビンソンの広告 (1896 年 )
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トッテンナム・コート街にあった大型店は，1810年創業のヒール・アンド・サン（Heal & Son），























図３ショールブレッドのファサード (1840 年ごろ )




































次に，透明人間は「ソックス，厚手の襟巻き」 （socks, a thick comforter）を盗み，衣服売り場に
移動した後，ズボン，ラウンジ・ジャケット，オーバーコート，スラウチ・ハット（柔らかく広
いブリムがつき，前でブリムを下へ折って被る帽子） （trousers, a lounge jacket, an overcoat and a 
slouch hat）を失敬する。そしてようやく，「人間らしい気分を取り戻した」51）と告白する。「ラウン
ジ・ジャケット」とは，シングルの丈の短いインフォーマルな上着で，前開きは３つ，ないし４






















































































（Theatrical & Fancy Costumiers）として登録された店は６店ある。中でも，ボウ街31 番地にあった
ハリソン社（Harrison Limited），，ウェリントン街45 番地のW. クラークソン （Clarkson Wm.），同





  1） Auguste Miss Patience, 27 Wellington St.
  2） Besford Mrs. Elizabeth, 90 Long Acre
  3） Clarkson Wm. 45 Wellington St. Strand
  4） Fisher Miss Mary E. 26 Bedford St. Covent gdn.
  5） Gascoigne Madame Edith, 20 King St. Covent gdn.
  6） Hales Thomas, 40 Wellington St. Strand
  7） Harrisons Limited, 31 Bow St. 
  8） May Chas. & Wm. 9 & 11 Garrick St., Covent gdn.
  9） May Samuel, 35 Bow St. Covent gdn.
10） Nathan Lewis & Henry, 17 Coventy St. 
11） Potter Mrs. Clare, 40 Wellington St. 
12） Simmons John & Sons. 35 Haymarket 










































とえばセント・ジェームズ街（St. James’s Street）やジャーミン街（Jermyn Street）には帽子屋，仕立
て屋，靴屋，銃を扱う店，シャツ屋，かつら屋，タバコ屋など男性の嗜好品を扱う店が集中して
いたという75）。実際，『郵便局ロンドン住所録1895年版』によると，両ストリートと隣接するペル






































































































































図１Royal Atlas of England and Wales. John Bartholomew & Co., c1896, Plate 62 より部分拡大
図２“Advertisements”, The Illustrated Sporting and Dramatic News （25 Apr. 1896）, n.p.
図３Morrison, Kathryn A. Ibid., p. 126.
図４“Advertisements”, The Queen （4 Jan. 1896）, n.p. 
図５The London Tailor. （Jul. 1897） quoted from Breward, C. Ibid., p. 38.
図６Royal Atlas of England and Wales. Ibid.
図７“Advertisements”, The Queen （4 Jan. 1896）, n.p.
図８Holt, Ardent. Ibid., n.p.
図９“Advertisements”, The Illustrated Sporting and Dramatic News （9 Nov. 1895）, n.p.
図 10 Ibid., （21 Sept. 1895）, n.p.
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